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A Study on Choju-Giga

































































































































































































































































































































































































































In this paper, I consider about Choju-Giga
（The illustrated handscrolls of frolicking anim
als
）. It has no caption
（narrative text
）. It has pictures only. 
It w
as m
entioned as the originator of cartoons and com




hat they revealed after m
ajor repair of Choju-Giga. After the full-scale great repair for four years,it w
as show
n in a national 
m
useum
 in 2014 and 2015.  In the third chapter, I consider about teaching m
aterials TAKAH
ATA Isao's "The Japanese w
as the sam
e kind of Alice"
（Eighth 
grader
）.  In the last chapter, I consider about teaching m
aterials TAKAH
ATA Isao's "Reading Choju-giga"
（Sixth grader
）. Though there are not the 
w































ord  Choju-Giga (caricatures of frolicking anim
als), Choju-jinbutsu-giga 
（caricatures of frolicking anim
als and hum
ans
）, illustrated handscrolls, 
TAKAH













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































as beginning to get very tired of sitting by her sister 
on the bank,and of having nothing to do : once or tw
ice she had 
peeped into the book her sister w
as reading, but it had no pictures 
or conversations in it, and w
here is the use of a book, thought Alice, 
w



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































as beginning to get very tired of sitting by her sister 
on the bank,and of having nothing to do : once or tw
ice she had 
peeped into the book her sister w
as reading, but it had no pictures 
or conversations in it, and w
here is the use of a book, thought Alice, 
w
ithout pictures or conversations ?
　
　
　
ア
リ
ス
は
だ
ん
だ
ん
退
屈
に
な
つ
て
き
ま
し
た
。
土
手
の
上
に
お
姉
さ
ん
と
並
ん
で
す
わ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
何
も
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
一
度
、
二
度
、
お
姉
さ
ん
の
読
ん
で
い
る
本
を
の
ぞ
い
て
み
た
け
れ
ど
、
そ
の
本
に
は
絵
も
な
け
れ
ば
会
話
も
あ
り
ま
せ
ん
。「
い
っ
た
い
な
ん
の
役
に
立
つ
の
か
し
ら
？
」
と
ア
リ
ス
は
思
い
ま
し
た
。「
絵
も
会
話
も
な
い
本
な
ん
て
」
と
い
う
冒
頭
の
本
文
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
出
版
さ
れ
た
ジ
ョ
ン
・
テ
ニ
エ
ル
氏
に
よ
る
最
初
の
挿
絵
が
、
服
を
着
て
二
本
足
で
立
つ
擬
人
化
さ
れ
た
兎
が
取
り
出
し
た
懐
中
時
計
を
眺
め
て
い
る
場
面
（「
ウ
サ
ギ
が
「
ま
ず
い
！　
ま
ず
い
！　
遅
刻
だ
ぁ
！
」
と
、
ひ
と
り
ご
と
を
言
っ
て
い
る
」
場
面
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
が
描
い
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
最
初
の
挿
絵
は
、
ア
リ
ス
が
夢
に
落
ち
る
前
、「
ア
リ
ス
が
姉
の
読
む
本
を
退
屈
そ
う
に
の
ぞ
き
込
む
」
245
310 311
 　 
0
『鳥獣戯画』絵巻考　 
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
は
今
年
刊
行
か
ら
一
五
○
周
年
を
迎
え
た
。
二
○
一
五
年
の
講
義
で
は
、
二
○
一
五
年
五
月
三
一
日
付
『
朝
日
新
聞
』
文
化
の
扉
「
は
じ
め
て
の
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
も
配
布
し
た
。
　
『
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
―
国
宝
絵
巻
物
に
見
る
映
画
的
・
ア
ニ
メ
的
な
る
も
の
―
』
所
収
の
「
日
本
人
は
ア
リ
ス
の
同
類
だ
っ
た
」（
以
下
、「
本
」
と
略
す
）
と
中
二
の
教
科
書
「
日
本
人
は
ア
リ
ス
の
同
類
だ
っ
た
」（
以
下
、「
中
二
の
教
科
書
」
と
略
す
）
で
は
、
省
略
さ
れ
た
部
分
や
語
句
・
表
現
の
違
い
が
あ
る
。
二
○
一
四
年
度
の
講
義
で
は
、
十
二
人
の
学
生
を
出
席
番
号
の
偶
数
と
奇
数
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
元
に
な
っ
た
本
と
中
二
の
教
科
書
と
で
異
な
る
箇
所
を
書
き
出
し
て
も
ら
っ
た
。
教
科
書
と
い
う
性
質
上
、
漢
字
と
仮
名
の
表
記
の
変
更
は
省
略
し
て
よ
い
こ
と
と
し
た
。
　
ま
ず
、
第
二
段
落
以
下
が
、
本
で
は
、
　
　
　
で
は
な
ぜ
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
日
本
で
異
常
発
達
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
　
　
　
戦
後
の
な
に
も
な
い
時
代
に
、
マ
ン
ガ
な
ら
、
紙
と
ペ
ン
さ
え
あ
れ
ば
夢
を
描
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。面
白
い
ド
ラ
マ
を
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
マ
ン
ガ
は
、
映
画
や
お
芝
居
を
見
に
い
く
よ
り
ず
っ
と
安
く
、
ま
た
、
都
会
で
も
田
舎
で
も
誰
で
も
ど
こ
で
も
手
軽
に
読
め
ま
し
た
。
　
　
　
手
塚
治
虫
が
先
頭
を
切
り
、
若
い
す
ぐ
れ
た
才
能
た
ち
が
次
々
と
こ
の
世
界
を
目
指
し
て
し
の
ぎ
を
削
り
、
可
能
性
を
切
り
開
き
、
新
鮮
な
マ
ン
ガ
は
た
ち
ま
ち
子
ど
も
た
ち
の
心
を
捉
え
ま
し
た
。
マ
ン
ガ
雑
誌
や
マ
ン
ガ
本
が
大
量
に
出
版
さ
れ
、
ア
ニ
メ
は
そ
の
マ
ン
ガ
を
原
作
に
し
て
、
独
特
の
安
上
が
り
な
方
法
で
テ
レ
ビ
用
に
大
量
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
描
く
こ
と
の
好
き
な
若
者
た
ち
が
、
も
ち
ま
え
の
勤
勉
さ
細
心
さ
を
発
揮
し
な
が
ら
、
先
進
国
と
い
わ
れ
る
国
の
な
か
で
は
一
番
安
い
賃
金
で
、
コ
ツ
コ
ツ
と
働
き
ま
し
た
。
　
　
　
こ
う
し
て
作
り
手
た
ち
も
子
ど
も
た
ち
も
、
ま
る
で
「
持
ち
上
が
り
」
の
よ
う
に
年
齢
を
重
ね
、
新
し
い
世
代
が
次
々
と
加
わ
り
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
は
子
ど
も
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
な
り
、
内
容
の
幅
を
拡
げ
、
作
り
手
や
読
者
・
観
客
の
層
を
厚
く
し
な
が
ら
今
日
に
至
っ
た
の
で
す
。
　
　
　
こ
の
他
、
な
ぜ
日
本
で
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
盛
ん
な
の
か
、
そ
の
理
由
を
い
ろ
い
ろ
挙
げ
て
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。（
傍
線
―
礪
波
、
以
下
同
）
と
あ
る
所
が
、
中
二
の
教
科
書
で
は
、
　
　
　
で
は
な
ぜ
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
日
本
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
発
達
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由
を
い
ろ
い
ろ
あ
げ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
と
ば
っ
さ
り
省
略
さ
れ
た
上
で
、「
異
常
」
が
「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
」
と
変
更
さ
れ
、
「
も
」
が
「
は
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
マ
ン
ガ
と
ア
ニ
メ
」
の
章
が
丸
々
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
は
、
直
前
の
　
　
　
草
双
紙
は
見
開
き
一
杯
に
各
頁
が
絵
と
字
で
埋
ま
り
、「
草
双
紙
、
絵
で
筋
を
読
む
炬こ
燵たつ
か
な
」（
松
根
東
洋
城
）
と
詠
ま
れ
る
ほ
ど
マ
ン
ガ
的
で
し
た
。
と
い
う
記
述
を
受
け
、
高
畑
勲
氏
の
考
え
る
「
マ
ン
ガ
」
や
「
ア
ニ
メ
」
の
定
義
に
関
す
る
説
明
を
補
っ
た
箇
所
で
あ
る
が
、
中
二
の
教
科
書
で
は
省
か
れ
、
　
　
　
ご
存
じ
の
と
お
り
、
現
代
日
本
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
は
、
笑
い
か
リ
ア
リ
ズ
ム
か
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
か
と
い
っ
た
内
容
や
表
現
の
面
か
ら
み
て
も
、
あ
る
い
は
子
ど
も
か
少
女
か
大
人
か
な
ど
の
対
象
層
か
ら
み
て
も
、
あ
き
れ
る
ほ
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
そ
の
特
徴
を
簡
単
に
ま
と
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
と
い
う
記
述
に
続
い
て
い
る
。
定
義
の
説
明
が
省
略
さ
れ
、
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
逆
に
本
に
は
な
い
「
草
双
紙
『
結
神
末
松
山
』﹇
む
す
ぶ
の
か
み
す
ゑ
の
ま
つ
や
ま
﹈」の
見
開
き
の
画
像
が
中
二
の
教
科
書
で
は
補
わ
れ
て
い
る
。本
で
は「
子
供
か
少
女
か
ヤ
ン
グ
か
」
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
中
二
の
教
科
書
で
は
「
子
ど
も
か
2441
礪　波　美和子
少
女
か
大
人
か
」
と
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ヤ
ン
グ
」
か
ら
「
大
人
」
へ
の
変
更
は
、
本
が
出
版
さ
れ
た
の
が
一
九
九
九
年
で
、
中
二
の
教
科
書
が
二
○
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
時
代
の
差
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
章
が
丸
々
省
略
さ
れ
て
い
る
の
は
「
マ
ン
ガ
と
ア
ニ
メ
」
だ
け
で
あ
る
が
太
字
で
記
さ
れ
た
章
の
タ
イ
ト
ル
「
お
も
に
輪
郭
線
に
よ
る
平
明
な
絵
」「
時
間
と
と
も
に
見
進
む
」「「
語
り
絵
」
の
伝
統
」「
内
容
と
絵
を
切
り
離
せ
な
い
「
語
り
絵
」」「
絶
え
る
こ
と
の
な
い
文
化
的
な
好
み
と
欲
求
」「
ほ
ん
と
う
の
ル
ー
ツ
は
独
特
の
言
語
体
系
」「
視
覚
記
号
と
音
声
記
号
の
あ
い
ま
い
で
多
面
的
な
重
層
」
は
、
す
べ
て
中
二
の
教
科
書
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
で
は
、
強
調
し
た
い
部
分
に
　
　
・
す
な
わ
ち
、
日
本
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
は
、「
お
も
に
輪
郭
線
と
色
面
で
描
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
絵
を
な
ら
べ
、
そ
れ
に
言
葉
を
そ
え
て
、
時
間
と
と
も
に
、
お
話
を
あ
り
あ
り
と
語
っ
た
も
の
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
　
・
今
日
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
に
つ
な
が
る
視
覚
記
号
と
音
声
記
号
の
あ
い
ま
い
で
多
面
的
な
重
層
を
日
本
人
は
一
貫
し
て
楽
し
ん
で
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
　
　
・
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
は
、絵
本
と
と
も
に
、「
絵
に
言
葉
を
そ
え
て
語
る
」と
い
う
、
日
本
的
伝
統
の
い
わ
ば
今
日
的
展
開
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
　
・
わ
た
し
た
ち
日
本
人
は
大
人
も
子
ど
も
も
、
昔
か
ら
ア
リ
ス
の
同
類
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
と
太
字
ゴ
シ
ッ
ク
が
使
用
さ
れ
る
が
、
中
二
の
教
科
書
で
は
他
の
部
分
と
同
じ
字
体
と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
、
本
で
は
、
　
　
　
「
絵
と
言
葉
で
語
る
」
と
い
う
、
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
も
決
し
て
絶
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
わ
た
し
た
ち
の
文
化
的
な
好
み
と
欲
求
の
伝
統
に
行
き
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
、
中
二
の
教
科
書
で
は
、
　
　
　
「
絵
と
言
葉
で
語
る
」
と
い
う
、
平
安
時
代
以
来
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
決
し
て
絶
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
私
た
ち
の
文
化
的
な
好
み
と
欲
求
の
伝
統
に
行
き
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
、「
平
安
時
代
以
来
、」
と
い
う
言
葉
が
補
わ
れ
て
い
る
。
本
で
は
こ
の
後
に
、
　
　
　
そ
し
て
そ
の
伝
統
の
出
発
点
に
あ
り
な
が
ら
、
た
ち
ま
ち
頂
点
を
築
い
た
の
が
、
古
代
か
ら
中
世
へ
と
激
動
す
る
十
二
世
紀
後
半
に
花
開
い
た
連
続
式
絵
巻
群
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
そ
れ
ら
を
子
細
に
検
討
し
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
映
画
的
ア
ニ
メ
的
マ
ン
ガ
的
か
を
見
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
疑
問
が
生
ま
れ
ま
す
。
と
続
く
の
に
対
し
、中
二
の
教
科
書
は
「
そ
し
て
〜
わ
け
で
す
が
」
ま
で
を
省
略
し
、
　
　
　
し
か
し
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
疑
問
が
生
ま
れ
ま
す
。
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
先
に
引
用
し
た
「
で
は
な
ぜ
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
日
本
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
発
達
し
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
へ
の
答
え
で
あ
る
　
　
　
冒
頭
の
よ
う
な
質
問
を
外
国
で
受
け
た
と
き
、
い
ろ
い
ろ
説
明
す
る
よ
り
、
『
鳥
獣
人
物
戯
画
』
や
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』『
伴
大
納
言
絵
詞
』
を
見
せ
る
ほ
う
が
ず
っ
と
早
道
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
今
か
ら
八
百
五
十
年
近
く
も
前
の
十
二
世
紀
に
描
か
れ
た
も
の
だ
と
言
う
と
、
た
い
て
い
の
外
国
の
人
は
驚
い
て
、
妙
に
納
得
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
十
二
世
紀
に
開
花
し
た
連
続
式
絵
巻
は
ア
ニ
メ
的
・
マ
ン
ガ
的
で
し
た
。
と
い
う
記
述
（
本
に
は
『
伴
大
納
言
絵
詞
』
の
書
名
の
下
に
「
の
縮
刷
版
（
中
央
公
論
社
刊
コ
ン
パ
ク
ト
版
日
本
の
絵
巻
）」
あ
り
）
か
ら
十
二
世
紀
以
来
と
わ
か
る
箇
所
で
も
あ
る
。
中
二
の
教
科
書
で
は
続
く
箇
所
を
省
略
し
て
わ
か
り
に
く
く
な
っ
た
た
め
、「
平
安
時
代
以
来
、」
と
い
う
言
葉
が
補
わ
れ
て
い
る
。
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様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
は
今
年
刊
行
か
ら
一
五
○
周
年
を
迎
え
た
。
二
○
一
五
年
の
講
義
で
は
、
二
○
一
五
年
五
月
三
一
日
付
『
朝
日
新
聞
』
文
化
の
扉
「
は
じ
め
て
の
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
も
配
布
し
た
。
　
『
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
―
国
宝
絵
巻
物
に
見
る
映
画
的
・
ア
ニ
メ
的
な
る
も
の
―
』
所
収
の
「
日
本
人
は
ア
リ
ス
の
同
類
だ
っ
た
」（
以
下
、「
本
」
と
略
す
）
と
中
二
の
教
科
書
「
日
本
人
は
ア
リ
ス
の
同
類
だ
っ
た
」（
以
下
、「
中
二
の
教
科
書
」
と
略
す
）
で
は
、
省
略
さ
れ
た
部
分
や
語
句
・
表
現
の
違
い
が
あ
る
。
二
○
一
四
年
度
の
講
義
で
は
、
十
二
人
の
学
生
を
出
席
番
号
の
偶
数
と
奇
数
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
元
に
な
っ
た
本
と
中
二
の
教
科
書
と
で
異
な
る
箇
所
を
書
き
出
し
て
も
ら
っ
た
。
教
科
書
と
い
う
性
質
上
、
漢
字
と
仮
名
の
表
記
の
変
更
は
省
略
し
て
よ
い
こ
と
と
し
た
。
　
ま
ず
、
第
二
段
落
以
下
が
、
本
で
は
、
　
　
　
で
は
な
ぜ
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
日
本
で
異
常
発
達
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
　
　
　
戦
後
の
な
に
も
な
い
時
代
に
、
マ
ン
ガ
な
ら
、
紙
と
ペ
ン
さ
え
あ
れ
ば
夢
を
描
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。面
白
い
ド
ラ
マ
を
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
マ
ン
ガ
は
、
映
画
や
お
芝
居
を
見
に
い
く
よ
り
ず
っ
と
安
く
、
ま
た
、
都
会
で
も
田
舎
で
も
誰
で
も
ど
こ
で
も
手
軽
に
読
め
ま
し
た
。
　
　
　
手
塚
治
虫
が
先
頭
を
切
り
、
若
い
す
ぐ
れ
た
才
能
た
ち
が
次
々
と
こ
の
世
界
を
目
指
し
て
し
の
ぎ
を
削
り
、
可
能
性
を
切
り
開
き
、
新
鮮
な
マ
ン
ガ
は
た
ち
ま
ち
子
ど
も
た
ち
の
心
を
捉
え
ま
し
た
。
マ
ン
ガ
雑
誌
や
マ
ン
ガ
本
が
大
量
に
出
版
さ
れ
、
ア
ニ
メ
は
そ
の
マ
ン
ガ
を
原
作
に
し
て
、
独
特
の
安
上
が
り
な
方
法
で
テ
レ
ビ
用
に
大
量
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
描
く
こ
と
の
好
き
な
若
者
た
ち
が
、
も
ち
ま
え
の
勤
勉
さ
細
心
さ
を
発
揮
し
な
が
ら
、
先
進
国
と
い
わ
れ
る
国
の
な
か
で
は
一
番
安
い
賃
金
で
、
コ
ツ
コ
ツ
と
働
き
ま
し
た
。
　
　
　
こ
う
し
て
作
り
手
た
ち
も
子
ど
も
た
ち
も
、
ま
る
で
「
持
ち
上
が
り
」
の
よ
う
に
年
齢
を
重
ね
、
新
し
い
世
代
が
次
々
と
加
わ
り
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
は
子
ど
も
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
な
り
、
内
容
の
幅
を
拡
げ
、
作
り
手
や
読
者
・
観
客
の
層
を
厚
く
し
な
が
ら
今
日
に
至
っ
た
の
で
す
。
　
　
　
こ
の
他
、
な
ぜ
日
本
で
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
盛
ん
な
の
か
、
そ
の
理
由
を
い
ろ
い
ろ
挙
げ
て
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。（
傍
線
―
礪
波
、
以
下
同
）
と
あ
る
所
が
、
中
二
の
教
科
書
で
は
、
　
　
　
で
は
な
ぜ
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
日
本
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
発
達
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由
を
い
ろ
い
ろ
あ
げ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
と
ば
っ
さ
り
省
略
さ
れ
た
上
で
、「
異
常
」
が
「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
」
と
変
更
さ
れ
、
「
も
」
が
「
は
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
マ
ン
ガ
と
ア
ニ
メ
」
の
章
が
丸
々
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
は
、
直
前
の
　
　
　
草
双
紙
は
見
開
き
一
杯
に
各
頁
が
絵
と
字
で
埋
ま
り
、「
草
双
紙
、
絵
で
筋
を
読
む
炬こ
燵たつ
か
な
」（
松
根
東
洋
城
）
と
詠
ま
れ
る
ほ
ど
マ
ン
ガ
的
で
し
た
。
と
い
う
記
述
を
受
け
、
高
畑
勲
氏
の
考
え
る
「
マ
ン
ガ
」
や
「
ア
ニ
メ
」
の
定
義
に
関
す
る
説
明
を
補
っ
た
箇
所
で
あ
る
が
、
中
二
の
教
科
書
で
は
省
か
れ
、
　
　
　
ご
存
じ
の
と
お
り
、
現
代
日
本
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
は
、
笑
い
か
リ
ア
リ
ズ
ム
か
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
か
と
い
っ
た
内
容
や
表
現
の
面
か
ら
み
て
も
、
あ
る
い
は
子
ど
も
か
少
女
か
大
人
か
な
ど
の
対
象
層
か
ら
み
て
も
、
あ
き
れ
る
ほ
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
そ
の
特
徴
を
簡
単
に
ま
と
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
と
い
う
記
述
に
続
い
て
い
る
。
定
義
の
説
明
が
省
略
さ
れ
、
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
逆
に
本
に
は
な
い
「
草
双
紙
『
結
神
末
松
山
』﹇
む
す
ぶ
の
か
み
す
ゑ
の
ま
つ
や
ま
﹈」の
見
開
き
の
画
像
が
中
二
の
教
科
書
で
は
補
わ
れ
て
い
る
。本
で
は「
子
供
か
少
女
か
ヤ
ン
グ
か
」
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
中
二
の
教
科
書
で
は
「
子
ど
も
か
2441
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少
女
か
大
人
か
」
と
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ヤ
ン
グ
」
か
ら
「
大
人
」
へ
の
変
更
は
、
本
が
出
版
さ
れ
た
の
が
一
九
九
九
年
で
、
中
二
の
教
科
書
が
二
○
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
時
代
の
差
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
章
が
丸
々
省
略
さ
れ
て
い
る
の
は
「
マ
ン
ガ
と
ア
ニ
メ
」
だ
け
で
あ
る
が
太
字
で
記
さ
れ
た
章
の
タ
イ
ト
ル
「
お
も
に
輪
郭
線
に
よ
る
平
明
な
絵
」「
時
間
と
と
も
に
見
進
む
」「「
語
り
絵
」
の
伝
統
」「
内
容
と
絵
を
切
り
離
せ
な
い
「
語
り
絵
」」「
絶
え
る
こ
と
の
な
い
文
化
的
な
好
み
と
欲
求
」「
ほ
ん
と
う
の
ル
ー
ツ
は
独
特
の
言
語
体
系
」「
視
覚
記
号
と
音
声
記
号
の
あ
い
ま
い
で
多
面
的
な
重
層
」
は
、
す
べ
て
中
二
の
教
科
書
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
で
は
、
強
調
し
た
い
部
分
に
　
　
・
す
な
わ
ち
、
日
本
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
は
、「
お
も
に
輪
郭
線
と
色
面
で
描
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
絵
を
な
ら
べ
、
そ
れ
に
言
葉
を
そ
え
て
、
時
間
と
と
も
に
、
お
話
を
あ
り
あ
り
と
語
っ
た
も
の
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
　
・
今
日
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
に
つ
な
が
る
視
覚
記
号
と
音
声
記
号
の
あ
い
ま
い
で
多
面
的
な
重
層
を
日
本
人
は
一
貫
し
て
楽
し
ん
で
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
　
　
・
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
は
、絵
本
と
と
も
に
、「
絵
に
言
葉
を
そ
え
て
語
る
」と
い
う
、
日
本
的
伝
統
の
い
わ
ば
今
日
的
展
開
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
　
・
わ
た
し
た
ち
日
本
人
は
大
人
も
子
ど
も
も
、
昔
か
ら
ア
リ
ス
の
同
類
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
と
太
字
ゴ
シ
ッ
ク
が
使
用
さ
れ
る
が
、
中
二
の
教
科
書
で
は
他
の
部
分
と
同
じ
字
体
と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
、
本
で
は
、
　
　
　
「
絵
と
言
葉
で
語
る
」
と
い
う
、
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
も
決
し
て
絶
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
わ
た
し
た
ち
の
文
化
的
な
好
み
と
欲
求
の
伝
統
に
行
き
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
、
中
二
の
教
科
書
で
は
、
　
　
　
「
絵
と
言
葉
で
語
る
」
と
い
う
、
平
安
時
代
以
来
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
決
し
て
絶
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
私
た
ち
の
文
化
的
な
好
み
と
欲
求
の
伝
統
に
行
き
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
、「
平
安
時
代
以
来
、」
と
い
う
言
葉
が
補
わ
れ
て
い
る
。
本
で
は
こ
の
後
に
、
　
　
　
そ
し
て
そ
の
伝
統
の
出
発
点
に
あ
り
な
が
ら
、
た
ち
ま
ち
頂
点
を
築
い
た
の
が
、
古
代
か
ら
中
世
へ
と
激
動
す
る
十
二
世
紀
後
半
に
花
開
い
た
連
続
式
絵
巻
群
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
そ
れ
ら
を
子
細
に
検
討
し
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
映
画
的
ア
ニ
メ
的
マ
ン
ガ
的
か
を
見
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
疑
問
が
生
ま
れ
ま
す
。
と
続
く
の
に
対
し
、中
二
の
教
科
書
は
「
そ
し
て
〜
わ
け
で
す
が
」
ま
で
を
省
略
し
、
　
　
　
し
か
し
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
疑
問
が
生
ま
れ
ま
す
。
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
先
に
引
用
し
た
「
で
は
な
ぜ
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
日
本
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
発
達
し
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
へ
の
答
え
で
あ
る
　
　
　
冒
頭
の
よ
う
な
質
問
を
外
国
で
受
け
た
と
き
、
い
ろ
い
ろ
説
明
す
る
よ
り
、
『
鳥
獣
人
物
戯
画
』
や
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』『
伴
大
納
言
絵
詞
』
を
見
せ
る
ほ
う
が
ず
っ
と
早
道
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
今
か
ら
八
百
五
十
年
近
く
も
前
の
十
二
世
紀
に
描
か
れ
た
も
の
だ
と
言
う
と
、
た
い
て
い
の
外
国
の
人
は
驚
い
て
、
妙
に
納
得
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
十
二
世
紀
に
開
花
し
た
連
続
式
絵
巻
は
ア
ニ
メ
的
・
マ
ン
ガ
的
で
し
た
。
と
い
う
記
述
（
本
に
は
『
伴
大
納
言
絵
詞
』
の
書
名
の
下
に
「
の
縮
刷
版
（
中
央
公
論
社
刊
コ
ン
パ
ク
ト
版
日
本
の
絵
巻
）」
あ
り
）
か
ら
十
二
世
紀
以
来
と
わ
か
る
箇
所
で
も
あ
る
。
中
二
の
教
科
書
で
は
続
く
箇
所
を
省
略
し
て
わ
か
り
に
く
く
な
っ
た
た
め
、「
平
安
時
代
以
来
、」
と
い
う
言
葉
が
補
わ
れ
て
い
る
。
243
308 309
 　 
12
『鳥獣戯画』絵巻考　 
　
ま
た
、
本
で
は
「
ほ
ん
と
う
の
ル
ー
ツ
は
独
特
の
言
語
体
系
」
の
章
で
、「
日
本
人
は
言
語
的
に
、（
一
）
漢
字
の
訓
読
み
、（
二
）
片
仮
名
と
ひ
ら
が
な
、（
三
）
漢
字
仮
名
ま
じ
り
文
と
い
う
三
つ
の
発
明
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
、
ひ
と
つ
の
〈
絵
〉（
漢
字
な
ど
）
に
複
数
の
〈
こ
と
ば
〉（
複
数
の
音
声
と
意
味
）
を
、
そ
し
て
ひ
と
つ
の
〈
こ
と
ば
〉
に
複
数
の
〈
絵
〉
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
、
世
界
で
も
例
の
な
い
独
特
の
言
語
記
号
体
系
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
」
と
述
べ
、
続
く
「
視
覚
記
号
と
音
声
記
号
の
あ
い
ま
い
で
多
面
的
な
重
層
」
の
章
で
、（
一
）
か
ら
（
一
三
）
ま
で
事
実
を
列
挙
し
、「
雑
然
と
挙
げ
た
こ
れ
ら
の
事
実
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
今
日
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
に
つ
な
が
る
視
覚
記
号
と
音
声
記
号
の
あ
い
ま
い
で
多
面
的
な
重
層
を
日
本
人
が
一
貫
し
て
楽
し
ん
で
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
中
二
の
教
科
書
で
は
、「
日
本
人
の
漢
字
受
容
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
、
日
本
語
の
書
き
言
葉
を
生
み
出
す
そ
の
や
り
方
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。ほ
と
ん
ど
の
言
語
で
、
一
つ
の
言
葉
は
、
通
常
、
一
つ
の
読
み
方
し
か
し
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
日
本
人
は
、
受
け
入
れ
た
漢
字
を
固
有
の
発
音
で
読
む
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
大
和
言
葉
に
翻
訳
し
た
〈
読
み
〉
で
も
読
む
、と
い
う
訓
読
を
発
明
し
た
う
え
、さ
ら
に
、表
意
文
字
（
漢
字
）
か
ら
二
種
類
の
表
音
文
字
（
か
な
）
を
作
り
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
私
た
ち
は
文
字
を
〈
絵
〉
と
し
て
捉
え
、
そ
の
〈
絵
〉
一
つ
に
複
数
の
〈
こ
と
ば
〉
（
音
声
ま
た
は
音
声
記
号
）
を
、そ
し
て
逆
に
、一
つ
の
〈
こ
と
ば
〉
に
複
数
の
〈
絵
〉
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
、
世
界
で
も
例
の
な
い
独
特
の
言
語
体
系
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。」
と
述
べ
、「
表
意
文
字
と
表
音
文
字
の
両
刀
づ
か
い
で
あ
る
私
た
ち
が
、
本
家
の
中
国
以
上
に
文
字
を
〈
絵
〉
と
見
な
し
、
そ
れ
に
〈
こ
と
ば
〉
の
意
味
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
い
か
に
楽
し
ん
で
い
る
か
」
の
例
と
し
て
、
ル
ビ
、
葦あし
手で
絵え
、
絵
描
き
う
た
、
文
字
に
よ
る
だ
じ
ゃ
れ
、
テ
レ
ビ
の
ギ
ャ
グ
テ
ロ
ッ
プ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、「
日
本
語
は
〈
絵
〉（
視
覚
言
語
・
文
字
）
抜
き
に
は
成
り
立
た
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
　
中
二
の
教
科
書
で
は
「
日
本
人
は
ア
リ
ス
の
同
類
だ
っ
た
」
の
部
分
の
み
を
評
論
文
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、
生
徒
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
、
画
像
が
補
わ
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
あ
げ
た
草
双
紙
の
他
に『
鳥
獣
人
物
戯
画
』・『
伴
大
納
言
絵
詞
』・
『
石
山
寺
縁
起
』・
浮
世
絵
『
名
所
江
戸
百
景
・
大
は
し
あ
た
け
の
夕
立
』（
歌
川
広
重
）・
『
北
斎
漫
画
』（
葛
飾
北
斎
）・
紙
芝
居
・
絵
描
き
う
た
・
へ
の
へ
の
も
へ
じ
・「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」
よ
り
の
画
像
や
挿
絵
が
あ
る
。「
絵
描
き
う
た
・
へ
の
へ
の
も
へ
じ
」
が
補
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
が
、
ピ
ン
と
き
て
い
な
い
学
生
が
い
た
の
で
、
説
明
が
必
要
な
も
の
な
の
だ
と
気
づ
い
た
。
二
○
一
五
年
の
講
義
で
は
、
文
楽
の
菅
原
伝
授
手
習
鑑
の
寺
）
15
（
入
り
の
段
、寺
子
屋
に
て
師
匠
の
い
な
い
時
の
寺
子
の
落
書
き「
へ
の
へ
の
も
へ
じ
」
を
見
せ
、
理
解
を
深
め
た
。
　
学
生
自
身
に
出
典
の
本
の
「
日
本
人
は
ア
リ
ス
の
同
類
だ
っ
た
」
と
教
科
書
の
記
述
と
で
異
な
る
箇
所
を
探
さ
せ
比
較
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
作
品
で
も
大
幅
な
改
編
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
と
共
に
、
な
ぜ
改
編
さ
れ
た
の
か
を
主
体
的
に
考
え
る
き
っ
か
け
を
作
ろ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
四
　
光
村
図
書
の
小
学
校
六
年
生
の
教
科
書
の
高
畑
勲
「『
）
16
（
鳥
獣
戯
画
』
を
読
む
」
は
、
　
　
　
は
っ
け
よ
い
、
の
こ
っ
た
。
秋
草
の
咲
き
乱
れ
る
野
で
、
蛙
と
兎
が
相
撲
を
と
っ
て
い
る
。
蛙
が
外
掛
け
、
す
か
さ
ず
兎
は
足
を
か
ら
め
て
返
し
技
。
そ
の
名
は
な
ん
と
、
か
わ
ず
掛
け
。
お
っ
と
、
蛙
が
兎
の
耳
を
が
ぶ
り
と
か
ん
だ
。
こ
の
反
則
技
に
、
た
ま
ら
ず
兎
は
顔
を
そ
む
け
、
ひ
る
ん
だ
と
こ
ろ
を
蛙
が
―
。
2413
礪　波　美和子
と
い
う
独
特
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。「
も
の
の
見
方
を
広
げ
よ
う
」と
い
う
単
元
で
、
「
筆
者
は
、「
何
を
」「
ど
の
よ
う
に
」
感
じ
、
そ
れ
を
ど
ん
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
筆
者
の
も
の
の
見
方
を
と
ら
え
よ
う
。」
と
い
う
課
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
鳥
獣
戯
画
か
ら
の
画
像
は
中
二
の
教
科
書
に
も
使
わ
れ
て
い
た
蛙
と
兎
の
相
撲
の
場
面
の
み
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
兎
の
耳
に
蛙
が
か
み
つ
い
て
い
る
箇
所
の
画
像
が
あ
り
、
頁
を
め
く
る
と
蛙
が
兎
を
投
げ
飛
ば
し
て
い
る
場
面
の
画
像
が
、
そ
し
て
さ
ら
に
頁
を
め
く
る
と
見
開
き
に
両
方
の
場
面
を
つ
な
げ
て
も
う
一
度
再
掲
し
て
い
る
。「
こ
の
絵
を
見
る
と
」・「
こ
の
絵
は
」・「
も
う
少
し
く
わ
し
く
絵
を
見
て
み
よ
う
」
と
、
教
科
書
に
載
せ
た
画
像
を
じ
っ
く
り
鑑
賞
し
読
み
解
い
て
い
く
構
成
に
な
っ
て
お
り
、「
兎
を
投
げ
飛
ば
し
た
蛙
の
口
か
ら
線
が
出
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
か
な
。
い
っ
た
い
こ
れ
は
な
ん
だ
ろ
う
。
け
む
り
か
な
、そ
れ
と
も
息
か
な
。」と
、
詞
書
の
な
い
『
鳥
獣
戯
画
』
の
絵
の
描
き
方
か
ら
鑑
賞
文
を
紡
ぎ
出
し
て
い
る
。「
こ
の
二
枚
の
絵
も
、
本
当
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
を
、
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
わ
ざ
と
切
り
は
な
し
て
見
て
も
ら
っ
た
の
だ
。
実
際
に
絵
巻
物
を
手
に
し
て
、
右
か
ら
左
へ
と
巻
き
な
が
ら
見
て
い
け
ば
、
取
っ
組
み
合
っ
て
い
た
蛙
が
兎
を
投
げ
飛
ば
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
　
一
場
面
の
擬
人
化
さ
れ
た
動
物
た
ち
の
会
話
文
を
交
え
た
読
み
解
き
と
交
互
に
、
「『
鳥
獣
人
物
戯
画
』
甲
巻
、通
称
『
鳥
獣
戯
画
』
の
一
場
面
。『
鳥
獣
戯
画
』
は
、「
漫
画
の
祖
」
と
も
言
わ
れ
る
国
宝
の
絵
巻
物
だ
。」「
ア
ニ
メ
の
原
理
と
同
じ
た
ね
。『
鳥
獣
戯
画
』
は
、
漫
画
だ
け
で
な
く
、
ア
ニ
メ
の
祖
で
も
あ
る
の
だ
。」「
十
二
世
紀
か
ら
今
日
ま
で
、
言
葉
だ
け
で
な
く
絵
の
力
を
使
っ
て
物
語
を
語
る
も
の
が
、
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
の
は
、日
本
文
化
の
大
き
な
特
色
な
の
だ
。」「『
鳥
獣
戯
画
』
は
、
だ
か
ら
、
国
宝
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
人
類
の
宝
な
の
だ
。」
と
い
う
評
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
こ
の
文
章
は
、
二
○
○
八
年
に
書
か
れ
た
」
と
の
脚
注
が
あ
る
が
、
一
九
九
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
』
の
文
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
小
学
生
に
わ
か
り
や
す
く
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
日
本
図
書
館
協
会
全
国
学
校
図
書
館
協
議
会
選
定
の『
新
・
お
は
な
し
名
画
シ
リ
ー
ズ　
鳥
）
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（
獣
戯
画
』
に
は
、
英
語
の
対
訳
付
き
で
甲
巻
の
十
場
面
に
「
お
は
な
し
」
を
つ
け
て
い
る
。
蛙
が
兎
を
投
げ
飛
ば
す
場
面
「
兎
と
蛙
の
す
も
う
」
に
は
、
　
　
こ
ち
ら
は
兎
と
蛙
の
大
ず
も
う
。
が
っ
ぷ
り
四
つ
に
く
ん
だ
二
ひ
き
。
蛙
、
　
　
そ
と
が
け
を
か
け
ま
し
た
が
、
う
ま
く
か
か
り
ま
せ
ん
。
あ
せ
っ
た
蛙
は
兎
の
耳
に
が
ぶ
り
。「
ひ
き
ょ
う
だ
ぞ
！
は
な
せ
！
は
な
せ
！
」
兎
た
ち
が
も
の
い
い
を
つ
け
ま
す
が
、
き
く
耳
を
も
ち
ま
せ
ん
。「
え
い
や
！
」
と
な
げ
を
き
め
る
蛙
。
も
ん
ど
り
う
っ
て
ひ
っ
く
り
か
え
る
兎
。「
や
っ
た
！
や
っ
た
！
」
お
お
よ
ろ
こ
び
の
蛙
た
ち
。
こ
お
ど
り
す
る
蛙
。
天
に
む
か
っ
て
大
声
を
あ
げ
る
蛙
。「
ケ
ロ
ケ
ロ
ケ
ロ
ケ
ロ
」
わ
ら
い
の
と
ま
ら
ぬ
蛙
。
　
　
　
　
（
上
半
分
に
絵
巻
の
絵
・
下
に
日
本
語
と
英
語
。
改
行
・
ふ
り
が
な
省
略
）
と
い
う
説
明
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、高
畑
勲
氏
の
説
明
と
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
三
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
高
畑
勲
氏
は
、
日
本
人
の
特
徴
と
し
て
、
漢
字
受
容
の
過
程
で
表
意
文
字
と
表
音
文
字
を
両
刀
づ
か
い
す
る
と
い
う
独
特
の
言
語
体
系
を
持
ち
、
そ
の
結
果
、
文
字
を
〈
絵
〉
と
見
な
し
、
そ
れ
に
〈
こ
と
ば
〉
の
意
味
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
九
七
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集 
鳥
）
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（
獣
戯
画
』
の
月
報
に
は
谷
信
一
と
ア
ン
・
ヘ
リ
ン
グ
の
「《
対
談
》
物
語
の
な
い
物
語
絵
巻
」
が
載
る
。
現
存
す
る
『
鳥
獣
戯
画
』
に
は
、
詞
書
は
な
い
が
、
絵
か
ら
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
物
語
を
語
る
試
み
は
様
々
に
な
さ
れ
て
き
た
。
詞
書
の
な
い
『
鳥
獣
戯
画
』
絵
巻
自
体
は
、
言
葉
が
な
い
た
め
、
国
文
学
の
研
究
対
象
と
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
後
の
文
学
作
品
に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
間
接
的
に
研
究
対
象
と
な
り
う
る
と
考
え
る
。
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ま
た
、
本
で
は
「
ほ
ん
と
う
の
ル
ー
ツ
は
独
特
の
言
語
体
系
」
の
章
で
、「
日
本
人
は
言
語
的
に
、（
一
）
漢
字
の
訓
読
み
、（
二
）
片
仮
名
と
ひ
ら
が
な
、（
三
）
漢
字
仮
名
ま
じ
り
文
と
い
う
三
つ
の
発
明
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
、
ひ
と
つ
の
〈
絵
〉（
漢
字
な
ど
）
に
複
数
の
〈
こ
と
ば
〉（
複
数
の
音
声
と
意
味
）
を
、
そ
し
て
ひ
と
つ
の
〈
こ
と
ば
〉
に
複
数
の
〈
絵
〉
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
、
世
界
で
も
例
の
な
い
独
特
の
言
語
記
号
体
系
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
」
と
述
べ
、
続
く
「
視
覚
記
号
と
音
声
記
号
の
あ
い
ま
い
で
多
面
的
な
重
層
」
の
章
で
、（
一
）
か
ら
（
一
三
）
ま
で
事
実
を
列
挙
し
、「
雑
然
と
挙
げ
た
こ
れ
ら
の
事
実
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
今
日
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
に
つ
な
が
る
視
覚
記
号
と
音
声
記
号
の
あ
い
ま
い
で
多
面
的
な
重
層
を
日
本
人
が
一
貫
し
て
楽
し
ん
で
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
中
二
の
教
科
書
で
は
、「
日
本
人
の
漢
字
受
容
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
、
日
本
語
の
書
き
言
葉
を
生
み
出
す
そ
の
や
り
方
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。ほ
と
ん
ど
の
言
語
で
、
一
つ
の
言
葉
は
、
通
常
、
一
つ
の
読
み
方
し
か
し
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
日
本
人
は
、
受
け
入
れ
た
漢
字
を
固
有
の
発
音
で
読
む
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
大
和
言
葉
に
翻
訳
し
た
〈
読
み
〉
で
も
読
む
、と
い
う
訓
読
を
発
明
し
た
う
え
、さ
ら
に
、表
意
文
字
（
漢
字
）
か
ら
二
種
類
の
表
音
文
字
（
か
な
）
を
作
り
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
私
た
ち
は
文
字
を
〈
絵
〉
と
し
て
捉
え
、
そ
の
〈
絵
〉
一
つ
に
複
数
の
〈
こ
と
ば
〉
（
音
声
ま
た
は
音
声
記
号
）
を
、そ
し
て
逆
に
、一
つ
の
〈
こ
と
ば
〉
に
複
数
の
〈
絵
〉
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
、
世
界
で
も
例
の
な
い
独
特
の
言
語
体
系
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。」
と
述
べ
、「
表
意
文
字
と
表
音
文
字
の
両
刀
づ
か
い
で
あ
る
私
た
ち
が
、
本
家
の
中
国
以
上
に
文
字
を
〈
絵
〉
と
見
な
し
、
そ
れ
に
〈
こ
と
ば
〉
の
意
味
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
い
か
に
楽
し
ん
で
い
る
か
」
の
例
と
し
て
、
ル
ビ
、
葦あし
手で
絵え
、
絵
描
き
う
た
、
文
字
に
よ
る
だ
じ
ゃ
れ
、
テ
レ
ビ
の
ギ
ャ
グ
テ
ロ
ッ
プ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、「
日
本
語
は
〈
絵
〉（
視
覚
言
語
・
文
字
）
抜
き
に
は
成
り
立
た
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
　
中
二
の
教
科
書
で
は
「
日
本
人
は
ア
リ
ス
の
同
類
だ
っ
た
」
の
部
分
の
み
を
評
論
文
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、
生
徒
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
、
画
像
が
補
わ
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
あ
げ
た
草
双
紙
の
他
に『
鳥
獣
人
物
戯
画
』・『
伴
大
納
言
絵
詞
』・
『
石
山
寺
縁
起
』・
浮
世
絵
『
名
所
江
戸
百
景
・
大
は
し
あ
た
け
の
夕
立
』（
歌
川
広
重
）・
『
北
斎
漫
画
』（
葛
飾
北
斎
）・
紙
芝
居
・
絵
描
き
う
た
・
へ
の
へ
の
も
へ
じ
・「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」
よ
り
の
画
像
や
挿
絵
が
あ
る
。「
絵
描
き
う
た
・
へ
の
へ
の
も
へ
じ
」
が
補
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
が
、
ピ
ン
と
き
て
い
な
い
学
生
が
い
た
の
で
、
説
明
が
必
要
な
も
の
な
の
だ
と
気
づ
い
た
。
二
○
一
五
年
の
講
義
で
は
、
文
楽
の
菅
原
伝
授
手
習
鑑
の
寺
）
15
（
入
り
の
段
、寺
子
屋
に
て
師
匠
の
い
な
い
時
の
寺
子
の
落
書
き「
へ
の
へ
の
も
へ
じ
」
を
見
せ
、
理
解
を
深
め
た
。
　
学
生
自
身
に
出
典
の
本
の
「
日
本
人
は
ア
リ
ス
の
同
類
だ
っ
た
」
と
教
科
書
の
記
述
と
で
異
な
る
箇
所
を
探
さ
せ
比
較
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
作
品
で
も
大
幅
な
改
編
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
と
共
に
、
な
ぜ
改
編
さ
れ
た
の
か
を
主
体
的
に
考
え
る
き
っ
か
け
を
作
ろ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
四
　
光
村
図
書
の
小
学
校
六
年
生
の
教
科
書
の
高
畑
勲
「『
）
16
（
鳥
獣
戯
画
』
を
読
む
」
は
、
　
　
　
は
っ
け
よ
い
、
の
こ
っ
た
。
秋
草
の
咲
き
乱
れ
る
野
で
、
蛙
と
兎
が
相
撲
を
と
っ
て
い
る
。
蛙
が
外
掛
け
、
す
か
さ
ず
兎
は
足
を
か
ら
め
て
返
し
技
。
そ
の
名
は
な
ん
と
、
か
わ
ず
掛
け
。
お
っ
と
、
蛙
が
兎
の
耳
を
が
ぶ
り
と
か
ん
だ
。
こ
の
反
則
技
に
、
た
ま
ら
ず
兎
は
顔
を
そ
む
け
、
ひ
る
ん
だ
と
こ
ろ
を
蛙
が
―
。
2413
礪　波　美和子
と
い
う
独
特
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。「
も
の
の
見
方
を
広
げ
よ
う
」と
い
う
単
元
で
、
「
筆
者
は
、「
何
を
」「
ど
の
よ
う
に
」
感
じ
、
そ
れ
を
ど
ん
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
筆
者
の
も
の
の
見
方
を
と
ら
え
よ
う
。」
と
い
う
課
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
鳥
獣
戯
画
か
ら
の
画
像
は
中
二
の
教
科
書
に
も
使
わ
れ
て
い
た
蛙
と
兎
の
相
撲
の
場
面
の
み
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
兎
の
耳
に
蛙
が
か
み
つ
い
て
い
る
箇
所
の
画
像
が
あ
り
、
頁
を
め
く
る
と
蛙
が
兎
を
投
げ
飛
ば
し
て
い
る
場
面
の
画
像
が
、
そ
し
て
さ
ら
に
頁
を
め
く
る
と
見
開
き
に
両
方
の
場
面
を
つ
な
げ
て
も
う
一
度
再
掲
し
て
い
る
。「
こ
の
絵
を
見
る
と
」・「
こ
の
絵
は
」・「
も
う
少
し
く
わ
し
く
絵
を
見
て
み
よ
う
」
と
、
教
科
書
に
載
せ
た
画
像
を
じ
っ
く
り
鑑
賞
し
読
み
解
い
て
い
く
構
成
に
な
っ
て
お
り
、「
兎
を
投
げ
飛
ば
し
た
蛙
の
口
か
ら
線
が
出
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
か
な
。
い
っ
た
い
こ
れ
は
な
ん
だ
ろ
う
。
け
む
り
か
な
、そ
れ
と
も
息
か
な
。」と
、
詞
書
の
な
い
『
鳥
獣
戯
画
』
の
絵
の
描
き
方
か
ら
鑑
賞
文
を
紡
ぎ
出
し
て
い
る
。「
こ
の
二
枚
の
絵
も
、
本
当
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
を
、
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
わ
ざ
と
切
り
は
な
し
て
見
て
も
ら
っ
た
の
だ
。
実
際
に
絵
巻
物
を
手
に
し
て
、
右
か
ら
左
へ
と
巻
き
な
が
ら
見
て
い
け
ば
、
取
っ
組
み
合
っ
て
い
た
蛙
が
兎
を
投
げ
飛
ば
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
　
一
場
面
の
擬
人
化
さ
れ
た
動
物
た
ち
の
会
話
文
を
交
え
た
読
み
解
き
と
交
互
に
、
「『
鳥
獣
人
物
戯
画
』
甲
巻
、通
称
『
鳥
獣
戯
画
』
の
一
場
面
。『
鳥
獣
戯
画
』
は
、「
漫
画
の
祖
」
と
も
言
わ
れ
る
国
宝
の
絵
巻
物
だ
。」「
ア
ニ
メ
の
原
理
と
同
じ
た
ね
。『
鳥
獣
戯
画
』
は
、
漫
画
だ
け
で
な
く
、
ア
ニ
メ
の
祖
で
も
あ
る
の
だ
。」「
十
二
世
紀
か
ら
今
日
ま
で
、
言
葉
だ
け
で
な
く
絵
の
力
を
使
っ
て
物
語
を
語
る
も
の
が
、
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
の
は
、日
本
文
化
の
大
き
な
特
色
な
の
だ
。」「『
鳥
獣
戯
画
』
は
、
だ
か
ら
、
国
宝
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
人
類
の
宝
な
の
だ
。」
と
い
う
評
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
こ
の
文
章
は
、
二
○
○
八
年
に
書
か
れ
た
」
と
の
脚
注
が
あ
る
が
、
一
九
九
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
』
の
文
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
小
学
生
に
わ
か
り
や
す
く
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
日
本
図
書
館
協
会
全
国
学
校
図
書
館
協
議
会
選
定
の『
新
・
お
は
な
し
名
画
シ
リ
ー
ズ　
鳥
）
17
（
獣
戯
画
』
に
は
、
英
語
の
対
訳
付
き
で
甲
巻
の
十
場
面
に
「
お
は
な
し
」
を
つ
け
て
い
る
。
蛙
が
兎
を
投
げ
飛
ば
す
場
面
「
兎
と
蛙
の
す
も
う
」
に
は
、
　
　
こ
ち
ら
は
兎
と
蛙
の
大
ず
も
う
。
が
っ
ぷ
り
四
つ
に
く
ん
だ
二
ひ
き
。
蛙
、
　
　
そ
と
が
け
を
か
け
ま
し
た
が
、
う
ま
く
か
か
り
ま
せ
ん
。
あ
せ
っ
た
蛙
は
兎
の
耳
に
が
ぶ
り
。「
ひ
き
ょ
う
だ
ぞ
！
は
な
せ
！
は
な
せ
！
」
兎
た
ち
が
も
の
い
い
を
つ
け
ま
す
が
、
き
く
耳
を
も
ち
ま
せ
ん
。「
え
い
や
！
」
と
な
げ
を
き
め
る
蛙
。
も
ん
ど
り
う
っ
て
ひ
っ
く
り
か
え
る
兎
。「
や
っ
た
！
や
っ
た
！
」
お
お
よ
ろ
こ
び
の
蛙
た
ち
。
こ
お
ど
り
す
る
蛙
。
天
に
む
か
っ
て
大
声
を
あ
げ
る
蛙
。「
ケ
ロ
ケ
ロ
ケ
ロ
ケ
ロ
」
わ
ら
い
の
と
ま
ら
ぬ
蛙
。
　
　
　
　
（
上
半
分
に
絵
巻
の
絵
・
下
に
日
本
語
と
英
語
。
改
行
・
ふ
り
が
な
省
略
）
と
い
う
説
明
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、高
畑
勲
氏
の
説
明
と
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
三
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
高
畑
勲
氏
は
、
日
本
人
の
特
徴
と
し
て
、
漢
字
受
容
の
過
程
で
表
意
文
字
と
表
音
文
字
を
両
刀
づ
か
い
す
る
と
い
う
独
特
の
言
語
体
系
を
持
ち
、
そ
の
結
果
、
文
字
を
〈
絵
〉
と
見
な
し
、
そ
れ
に
〈
こ
と
ば
〉
の
意
味
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
九
七
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集 
鳥
）
18
（
獣
戯
画
』
の
月
報
に
は
谷
信
一
と
ア
ン
・
ヘ
リ
ン
グ
の
「《
対
談
》
物
語
の
な
い
物
語
絵
巻
」
が
載
る
。
現
存
す
る
『
鳥
獣
戯
画
』
に
は
、
詞
書
は
な
い
が
、
絵
か
ら
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
物
語
を
語
る
試
み
は
様
々
に
な
さ
れ
て
き
た
。
詞
書
の
な
い
『
鳥
獣
戯
画
』
絵
巻
自
体
は
、
言
葉
が
な
い
た
め
、
国
文
学
の
研
究
対
象
と
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
後
の
文
学
作
品
に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
間
接
的
に
研
究
対
象
と
な
り
う
る
と
考
え
る
。
241
30714
『鳥獣戯画』絵巻考　 
（
15
）『
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
名
演
集　
通
し
狂
言　
菅
原
伝
授
手
習
鑑DVD
BO
X
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ　
二
○
○
九
年
（
16
）
注
（
12
）
前
掲
教
科
書
。
引
用
に
際
し
、
ふ
り
が
な
を
省
略
し
た
。
（
17
）『
新
・
お
は
な
し
名
画
シ
リ
ー
ズ
23　
対
訳
「
鳥
獣
戯
画
」』（
日
本
図
書
館
協
会
全
国
学
校
図
書
館
協
議
会
選
定
）
博
雅
堂
出
版　
二
○
一
一
年
（
18
）『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
４　
鳥
獣
戯
画
』
角
川
書
店　
一
九
七
六
年
参
考
文
献
『
日
本
絵
巻
物
集
成　
第
十
七
巻　
鳥
獣
人
物
画
巻
』
雄
山
閣　
一
九
三
一
年
『
日
本
絵
巻
物
全
集
３　
鳥
獣
戯
画
』
角
川
書
店　
一
九
五
九
年
『
日
本
絵
巻
大
成
６　
鳥
獣
人
物
戯
画
』
中
央
公
論
社　
一
九
七
七
年
『
日
本
の
絵
巻
６　
鳥
獣
人
物
戯
画
』
中
央
公
論
社　
一
九
八
七
年
『
折
本
日
本
古
典
絵
巻
館　
伴
大
納
言
絵
巻　
鳥
獣
戯
画　
平
治
物
語
絵
巻　
男
衾
三
郎
絵
巻
』
貴
重
本
刊
行
会　
一
九
九
三
年
『
コ
ン
パ
ク
ト
版
日
本
の
絵
巻
６　
鳥
獣
人
物
戯
画
』
中
央
公
論
社　
一
九
九
四
年
『
日
本
の
美
術
300　
絵
巻
鳥
獣
人
物
戯
画
と
嗚
呼
絵
』
至
文
堂　
一
九
九
一
年
五
月
『
開
館
記
念
特
別
展　
鳥
獣
戯
画
が
や
っ
て
き
た
！
―
国
宝
『
鳥
獣
人
物
戯
画
絵
巻
』
の
全
貌
』　
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館　
二
○
○
七
年
『
美
術
手
帖
』
特
集
【
鳥
獣
人
物
戯
画
絵
巻
】
美
術
出
版
社
二
○
○
七
年
一
一
月
『
別
冊
宝
島　
二
三
○
二
号　
鳥
獣
戯
画
の
謎
』
宝
島
社　
二
○
一
五
年
三
月
奥
平
英
雄
『
絵
巻
』
美
術
出
版
社　
一
九
五
七
年
若
杉
準
治
編
『
絵
巻
物
の
鑑
賞
基
礎
知
識
』
至
文
堂　
一
九
九
五
年
若
杉
準
治
『
美
術
館
へ
行
こ
う　
絵
巻
を
読
み
解
く
』
新
潮
社　
一
九
九
八
年
榊
原
悟
監
修
『
す
ぐ
わ
か
る
絵
巻
の
見
か
た
』
東
京
美
術　
二
○
○
四
年
上
野
友
愛　
岡
本
麻
美
『
か
わ
い
い
絵
巻
』
東
京
美
術　
二
○
一
五
年
　
注
（
１
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第
五
巻　
小
学
館
、
二
○
○
一
年
（
２
）『
国
史
大
辞
典
』
第
五
巻　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
（
３
）『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
』
小
項
目
電
子
辞
書
版　
二
○
○
八
年
（
４
）
高
畑
勲
『
十
二
世
紀
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
―
国
宝
絵
巻
物
に
見
る
映
画
的
・
ア
ニ
メ
的
な
る
も
の
―
』
徳
間
書
店　
一
九
九
九
年
（
５
）『
日
本
の
国
宝
至
宝
：
時
代
を
物
語
る
未
来
へ
の
遺
産　
第17
巻　
絵
巻
の
黄
金
時
代　
鳥
獣
人
物
戯
画
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ　
二
○
○
一
年
。
（
６
）
京
都
国
立
博
物
館
『
特
別
展
覧
会　
修
理
完
成
記
念　
国
宝　
鳥
獣
戯
画
と
高
山
寺
』
朝
日
新
聞
社　
二
○
一
四
年
（
７
）
東
京
国
立
博
物
館
『
特
別
展　
鳥
獣
戯
画　
京
都　
高
山
寺
の
至
宝
』
朝
日
新
聞
社　
二
○
一
五
年
（
８
）http://w
w
w
.chojugiga2015.jp/em
aki/index.htm
l
東
京
国
立
博
物
館
Ｗ
ｅ
ｂ
絵
巻
。
九
月
二
十
八
日
現
在
閲
覧
可
。
（
９
）
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
和
書
の
さ
ま
ざ
ま
（CD
-RO
M
付
）』
和
泉
書
院
二
○
一
五
年
（
10
）
注
（
４
）
前
掲
書
（
11
）「
日
本
人
は
ア
リ
ス
の
同
類
だ
っ
た
」『
中
学
生
の
国
語　
二
年
』
三
省
堂　
二
○
一
二
年
。
引
用
に
際
し
、
ふ
り
が
な
の
一
部
を
省
略
し
た
。
（
12
）「『
鳥
獣
戯
画
』
を
読
む
」『
国
語
六　
創
造
』
光
村
図
書　
二
○
一
一
年　
（
13
）
河
合
祥
一
郎
訳
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
角
川
文
庫　
二
○
一
○
年
（
14
）『﹇
新
装
版
﹈
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
・
オ
リ
ジ
ナ
ル
―ALICE'S 
ADVEN
TU
RES U
N
D
ER GRO
U
N
D
 by LEW
IS CARRO
LL
』
書
籍
情
報
社　
二
○
○
二
年
240
